


























（ Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders. Fifth Edition;DSM-5; DSM-5 精神疾患の診
断・統計マニュアル，高橋・大野 監訳）2）の中の
Conditions for Further Study（今後の研究のための病








３ DSM-5 における IGD の基準案 2） 
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A consideration of “Internet Gaming Disorder”(IGD)






DSM-5 にはさらに IGD 診断における具体的特徴が
記述されている 2）。要約すると，①IGD を持つ人は， 1
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